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Figure　f6：Accent　seores　by　ageFigure　f7　：　Nomoto－ffgawa　rnodel
the　most　sensitive　to　language．　This　was　the　main　impetus　for　the　second　stage．
　　　　Of　course，　when　Nomoto　and　Egawa　proposed　this　model，　they　were　working　from
rather　sparse　data．　We　now　have　the　means　to　check　their　ideas．　Retuming　to　the
survey　results　we　have　seen　so　far，　we　see　that　phonetic　standardisation　（figure　14）　was
at　Stage　1　or　the　beginning　of　Stage　II　in　1950，　at　Stage　II　in　1971，　and　at　Stage　III　in
1991．　Accent　standardisation　（figure　16），　which　has　progressed　more　slowly，　was　at
Stage　1　in　1991．
　　　　1　should　like　to　look　now　at　the　change　in　particular　groups　of　individuals　over
time．　So　far，　the　informants’　ages　have　always　been　plotted　on　the　horizontal　axis．　lf
the　same　person　is　plotted　always　in　the　same　place，　we　can　see　just　when　people　learn
the　standard　langtiage．　The　graph　in　figure　i8　shows　the　phonetic　scores　in　relation　to
the　informant’s　date　of　birth，　so　unlike　the　previous　graphs，　the　age　of　informants　is
lower　and　further　right　on　the　horizontal　axis．　This　type　of　graph　makes　it　easier　to　see
the　change　for　a　given　age　group．　Comparing　the　results　for　1950　afid　1971，　standard－
isation　for　informants　born　between　1916　and　1935，　that　is，　those　who　were　15　to　34
years　old　in　1950，　had　progressed．　However，　comparing　the　results　for　1971　and　1991，
there　was　little　change　in　the　level　of　the　standardisation　for　informants　born　between
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1926　and　1955　一　people　who　were　15　to　44　years　eld　in　1971．　By　1971　then，　this　age　group
had　stopped　changing：　in　other　words，　this　is　the　third　stage　of　the　Nomoto－Egawa
model．　ln　the　case　of　accent　though，　it　can　be　seen　that　there　is　a　progressive
improvement　for　all　age　groups，　plotted　in　figure　19．　Presumably　the　improvement　will
continue　into　the　future．　This　is　in　rnarked　contrast　to　figure　18．
Conclusion
　　　　In　these　three　surveys，　the　oldest　informant　was　bom　in　1881，　and　was　69　years
old　in　1950．　The　youngest　informant　was　bom　in　1975，　and　was　15　years　old　in　1991．
Thus　we　were　able　to　obtain　data　ofi　informants　of　an　age　range　of　about　100　years　by
conducting　three　longitudinal　surveys　of　linguistic　change　at　twenty－year　intervals．
These　data　enable　us　to　make　a　number　of　substantial　observations　on　language
change　in　real　time：　（1）　standardisation　of　pronunciation　of　segmental　phonemes　is
progressing　rapidly，　and　ef　pitch　accent　more　gradually　in　Tsuruoka；　（2）
standardisation　in　Tsuruoka　validates　the　Nomoto－Egawa　model　empirically．
　　　　This　paper　is　our　first　report　on　the　1991　survey．　We　are　working　on　a　more
detailed　quantitative　analysis　of　the　phonetic　data．　This　wi11　include　correlations　with
language　consciousness，　and　other　social　factors，　such　as　education，　residential
history，　and　occupation．　We　are　doing　the　same　with　the　lexical　and　grammatical
items，　which　have　not　been　discussed　in　this　paper：
　　　　In　addition　to　the　1991　survey，　we　conducted　another　survey　in　1992　to　investigate
the　effect　of　situation　on　language　use　in　Tsuruoka．　This　survey　was　motivated　by　our
belief　that　in　the　past　surveys，　we　were　looking　at　the　most　standardised　aspects　of
language　life，　narRely　the　language　used　in　the　most　formal　situations．　By　introducing
another　variable，　i．e．　situations，　into　our　study，　we　hope　to　look　at　the　informants’
language　ability　in　a　more　compreheAsive　manner．　This，　in　turn，　will　help　us　to
evaluate　the　results　of　our　p　ast　surveys　with　respect　to　eur　initial　purpose，　namely　an
investigation　of　language　standardisation　in　the　everyday　lives　of　dialect　speakers．
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鶴岡市における共通語化の調査
一約20年間隔で行われた3回の調査を比較して一
米田　正人
（国立国語研究所）
　　　　　　　　　　キーワード
国立国語研究所，鶴岡方言，共通語化，音声，アクセント
概　要
　国立国語研究所では昭和25年度と昭和46年の2度にわたって文部省科学硬究費の交付を受け，山
形県鶴岡市において地域社会に於ける書語生活の実態調査を実施した。それにより，戦後四半世紀
の急激な社会変化の中で方言が共通語化していく過程について，その実態や社：会的な要因を明らか
にした。本研究は，これらの成果を受け継ぎ，鶴岡市において約20年間隔の第3次調査を実施する
とともに，言語変化を将来に向けて経年的に調査記述していくための基礎構築をN的として行われ
た。
　また，本報告は平成3年度および4年度の文部省科学研究費補助金（総合研究（A）），研究課題名
「地域社会の言語生活一鶴岡市における戦後の変化一（課題番号03301060）（研究代表者　江川清）の交
付を受けて行った調査研究のうち，音声，アクセントの共通藷化について一部をまとめたものであ
り，平成5年8月，カナダのビクトリア大学で行われたMethods蟹（方言研究の方法論に関する国際
会議）でm頭発表した内容に加筆訂正したものである。
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